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異国間に渡る保育の質を捉える視点としての ECERS と SSTEW の可能性
― アジア太平洋諸国の実践に着目して ―
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Abstract: The purpose of this study was to explore the possibilities of ECERS (Early Childhood 
Environment Rating Scale) and SSTEW (Sustained Shared Thinking Emotional Well-being) 
between countries through defining the common characteristics of the Asia-Pacific region. 
Recently, discussions on the process quality in the quality of Early Childhood Education and Care 
(ECEC) have been increasing. At the same time, rating scales for process quality have been 
developed and become popularized. This study focused on ECERS-3 and SSTEW. In our 
previous study, we defined the common characteristics of the Asia-Pacific region through 
analyzing “Innovative Pedagogical Approaches in Early Childhood Care and Education” 
(UNESCO, 2015). That research led to considering the possibility of using ECERS-3 and 
SSTEW. There are two main findings. First, it has been used as evaluation tools prior to now, but 
this study identified the characteristics of ECEC across the Asia-Pacific region. Second, we 
suggested a new use for ECERS and SSTEW compared with the original version with respect to 
the capture of various characteristics. We captured the characteristics from watching video, in 
about ten minutes. In the original version, we had to observe for three-four hours, but our purpose 
was to explore the possibilities. Two scales were used and the results were judged valid when 
similar items were checked. Thus, this study served as a new try about rating scales.
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１．はじめに：保育の質をめぐる議論
　本研究の目的は，異国間に渡る保育の質を捉


















































ら捉える CIS（Child Involvement Scale）（Lervers, 
1994） や SICS（Process Oriented Self-evaluation 
















CLASS（Classroom Assessment Scoring System）













みから過程の質を捉える ECERS（Early Childhood 
Environment Rating Scale）がある。これは，３
歳児から５歳児までを対象とした環境の評価ス
ケールであり （Harms, Clifford, & Cryer, 2015），
1980年に初めて米国にて開発，発行された










た ECERS-R（Harms, Clifford, & Cryer, 1998），
さらに，2005年には詳細な注釈の追加やスコア
シートの拡大という工夫が施された ECERS-R
アップデート版（Harms, Clifford, & Cryer, 2005）
が発行され，改訂を重ねながら現在では ECERS-3
























（Effective Preschool and Primary Education）の際
に，ECERS-E（=Extension）を発行した（Sylva, 
Siraj-Blachford, & Taggart, 2010）。




















（Sustained Shared Thinking Emotional Well-being）
が新しい。これは，保育施設における２歳児か
ら５歳児の子どもを対象としている （Siraj, 
Kingston, & Melhuish, 2015）。
　SSTEW は，そもそも ECERS-R を踏まえて




の年齢に合わせて ECERS や ECERS の乳児版で
ある ITERS（Infant/Toddler Environment Rating 
Scale）と共に利用することで，身体的，社会的，
情緒的な発達を促す環境を観察し，評価できる
と説明される（Siraji et al., 2015）。
　SSTEW については，英国の EPPE 研究の姉妹版，
「効果的な幼児教育法調査（REPEY; Researching 
Effective Pedagogy in Early Years）」のデータ分





にされた （Siraj, Kingston, & Melhuish, 2015）。











かにされ，開発された（Siraj et al., 2015）。そ
の後 SSTEW は，英国の「乳幼児教育と発達に
関する調査（SEED; Study of Early Education and 
Development）」に参加する1000以上の保育施設

























































える視点としての ECERS と SSTEW の検討
　筆者らは，ECERS-3（2015）と SSTEW（2015）を
用いて，アジア太平洋諸国に渡る過程の質を捉え




の保育実践を取り上げた “Innovative Pedagogical 


























る（Tietze et al.（1996）は，ECERS のみ使用 )。






























育実践を対象に，ECERS-3 と SSTEW を用いる
ことで，歴史的背景や文化が異なる国や地域に
おける保育の共通性を明らかにした。これを踏




































































要】」には，ECERS や ITERS と並行して用い
ることが勧められている（Siraj et al., 2015）。
そのため，ECERS と SSTEW を組み合わせて
利用することで，結果の妥当性が担保されると
言える。









求められる ECERS と SSTEW であるにもかか
わらず，Dinh et al.（2018）において，15分程度
の映像視聴からその共通特性を捉えることが可































て使われてきた ECERS と SSTEW を，保育実
践の特徴を捉えるという目的の下で用いた点で
ある。Dinh et al. （2018）においても，先行研究
同様に９つの国や地域の保育実践を，一旦













































まえて ECERS と SSTEW の可能性を探ってお
り，実際に対象となった国や地域に赴いて検討
したのではない。そのため，Dinh et al. （2018）





共 通 性 を 抽 出 す る 際 に 用 い た ECERS-3 と
SSTEW に関しても厳しい条件下においても一
定の成果が得られるツールであると言える。
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　本研究の成果の一部はThe First joint Symposium 
on Education by Hong Kong Baptist University and 
Hiroshima University で発表した。
